








































　The purpose of this study is Japanese public support that effected by the achievements of Seebohm 
Rowntree to capture the poverty in present Japan and also get the suggests for guarantee of saving the 
citizens. In this papers, consider about Booth's achivements that effected to Rowntree and  Rowntree's 
method of demarcation line of poverty and abstract of York city's survey. And also try to establish the 
extraction of problem by the critical investigation. At last, I give voice to the study of Rowntree, for 










































































































































「第一次的貧困」（prim ary poverty）「その総収入が、単なる肉体的能率を保持するために必要な最小限度にも足らぬ家庭」「第二次的貧困」(secondary poverty)「その総収入が、（もし、その一部分が他の支出－有無用を問わず－に振り向けられぬ限り）単なる肉体的能率を保持するに足る家庭」






























































熱量（カロリー） 蛋白質（グラム） 熱量（カロリー） 蛋白質（グラム） 熱量（カロリー） 蛋白質（グラム） 熱量（カロリー） 蛋白質（グラム）3,560 137 2,987 115.5 2,738 87.2 1,824 66.0
男　　　子 女　　　子 子供（８歳－16歳） 子供（3歳－8歳）











































































































































































































































































































関憲章における健康の定義では「Health is a state of 
complete physical, mental and social well-being and 
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